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表 1 性別と， ソーシャル・サポー ト・ネットワークの問題領域ごとに示す量的諸側面との関連 (F検定結果)
身辺介護領域 情緒的問題領域 経済的問題領域
男性 女性 男 '性 女性 男性 女性
(N = 183) (N = 181) (N=171) (N = 182) (N = 148) (N = 165) 
MEAN SD MEAN SD F 1i直 MEAN SD 'v1 EA~ SD F 値 ¥IEAi¥ SD vfEA 'I SD. F 値
代替的機能 .7 .42 .79 .41 .202 .88 .32 .8 .32 002 .69 46 .8 33 17700 
(ある群=1ない群=0) **埼〈
ネノトワーク・サイス 3.01 1.83 3.17 1.78 735 3.42 1 82 3 37 1.80 .087 2 48 1 43 2 66 1 44 1 201 
配偶者への依存度 95 21 .47 .50 149.511 91 .29 46 .50 106 404 .45 50 47 50 195 
(頼る群=1 *** *** 
頼らない群=0) 
子供への依存度 74 44 .75 .43 .126 .85 .36 .79 41 2.672 89 .32 86 35 655 
(頼る群=1 
頼らない群=0) 
ネノトワークにおける .57 .85 .8 .90 1 816 69 91 .93 .92 6 813 55 .81 .74 89 3.670 
親族資源数 *** ** ( *) 
ネノトワークにおける .09 .35 .16 50 2.792 .26 .60 .40 68 4382 08 34 07 .28 .023 
友人 ・隣人資源数 ( *) * 
ネノ トワークにおける .49 .95 .62 89 1 988 37 .96 39 .7 056 20 45 18 .40 .215 
公的資源数













































性別 孤立型 限定型 包含型 隣人資源包含型 全資源包含型 計
男 '性 10 ( 5.1) 79 (40.1) 51 (25.9) 3 ( 1.5) 54 (27.4) 197 (100.0) 
女 '性 22 (10.5) 35 (16.7) 65 (31.1) 9 ( 4.3) 78 (37.3) 209 (100.0) 






性別 孤立型 限定型 包含型 隣人資源包含型 全資源包含型 計
男 '性 22 (11.2) 72 (36.5) 44 (22.3) 21 (10.7) 38 (19.3) 197 (100.0) 
女 '性 13 ( 6.2) 42 (20.1) 66 (31. 6) 33 (15.8) 55 (26.3) 209 (100.0) 






性 別 孤立型 限定型 包含型 隣人資源包含型 全資源包含型 5十
男 '性 47 (23.9) 77 (39.1) 39 (19.8) 5 ( 2.5) 29 (14.7) 197 (100.0) 
女 性 35 (16.7) 71 (34.0) 65 (31.1) 8 ( 3.8) 30 (14.4) 209 (100.0) 































































男 '性 女 '性
(N = 154) (N = 155) 
MEAN SD MEAN SD F 値
.95 .63 1.07 .64 2.894 (*) 
.81 39 .85 .36 1.094 
.59 .49 .79 .41 18.876*** 
.81 .39 .88 .32 4.453 * 





























表4 役割関与類型と， ソーシャル・サポー ト・ネットワークの問題領域ごとに示す
量的諸側面との関連 (F検定結果)
身辺介護領域 情緒的問題領域 経済的問題領域
稼働中J心的 家事中心的 稼働中心的 家事中J心的 稼働中J心的 家事中J心的
(N = 121) (N = 133) (N = 121) (N = 125) (N=100) (N = 121) 
NIEれ SD 対E~N SD F f直 MEAN SD MEAN SD F値 MEAN SD MEAN SD F値
代替的機能 80 .40 79 .41 057 .8 33 .8 .3 .09 .7 .42 .82 .39 .780 
(ある群=1 ない群=0) 
ネ ノトワ ーク・サイ ス 3.21 1.81 3 13 1 71 135 3.48 1.90 3.40 1.82 143 2.56 1.43 2.68 1.42 425 
配偶者への依存度 .87 34 .70 .46 11.223 .83 .38 .72 .45 3.971 42 .50 .60 49 7.635 I 
(頼る群=1 *** * ** 
頼らない群=0) 




ネノトワークにおける 60 .81 .82 .8 4.238 .74 .92 .87 .91 1 400 .61 .82 64 .84 .099 
親族資源、数 . * 
ネノトワークにおける .11 .38 10 41 .005 30 .64 .30 .63 .002 05 .29 .08 .30 .588 
友人・隣人資源数
ネ y トワークにおける 62 1 04 54 .84 .445 .42 1.04 .27 .68 1.866 .25 .50 .16 .39 2.666 
公的資源数
、









































役割関与 孤立型 限定型 包含型 隣人資源包含型 全資源包含型 計
稼働中心的 9 ( 6.8) 48 (36.4) 30 (22.7) ( 0.8) 44 (33.3) 132 (100.0) 
家事中心的 7 ( 4.9) 33 (22.9) 47 (32.6) 6 ( 4.2) 51 (35.4) 144 (100.0) 





役割関与 孤立型 限定型 包含型 隣人資源包含型 全資源包含型 計
稼働中心的 10 ( 7.6) 45 (34.1) 30 (22.7) 16 (12.1) 31 (23.5) 132 (100.0) 
家事中心的 10 ( 6.9) 39 (27.1) 49 (34.0) 20 (13.9) 26 (18.1) 144 (100.0) 






稼働中心的 30 (22.7) 47 (35.6) 29 
家事中心的 18 (12.5) 59 (41.0) 41 













包含型 隣人資源包含型 全資源包含型 言十
(22.0) ( 0.8) 25 (18.9) 132 (100.0) 
(28.5) 7 ( 4.9) 19 (13.2) 144 (100.0) 
Sig. = .024 * (Y a tes correction) 
(9 ) 










































































































表6 役割関与類型と， ソーシャル ・サポー ト・ネッ トワークの質的側面
および幸福感との関連 (F検定結果)


































(N = 102) 
家事中J心的
(N = 16) 
MEAN SD I MEAN SD I F 値
.95 .62 .9 .58 .246 
.85 .36 .83 .37 .117 
.64 .48 .77 .42 5.350 * 
.85 .35 .90 .31 1.105 
































































































2120 * * * 
















.0647 * * * 
.0301 * * 
n.役割関与変数を投入 役割関与変数に起因する
重相関係数 決定係数 決定係数の変化
































.2337 * * * 
.1945 * * * 
.0379 * 
0229( * ) 
.0040 
.0084 











.0656 * * * 
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This paper lS designed to emp1rica1ly investigate the socia1 support networks of the e1der1y in terms of 
sex and ro1e 1nvo1vements.The purpose of the present study is three-fo1d : toexamine sex d1fferences in the 
quantitative and qua1itat1ve aspects of socia1 support networks， and their well-being ; to examlne the 
differences of their ro1e invo1vements in the quantitative and qua1ltat1ve aspects of socia1 support 
networks， and their we11-being ; toexamine the mediatlona1 effects of ro1e invo1vements ln sex dlfferences 
of socla1 support networks of the e1der 1y. 
The data for the ana1ysis are obtained from 407 elder1y who took part 1n the Semlnar on the We1fare of 
the Elderly through the questionnaire method. 
Significant findings are summarized as follows : 
1 . Women have 1arger and more flexible networks， while men tend to re1y on their spouse exc1us1vely. 
Women report greater well-being and satisfaction with their 1ife than men. 
2 . Those who mainly involve house-work ro1e have more stable networks and report greater well-being 
than those who mainly invo1ve occupational ro1e. 
3 . The social support networks of the e1der1y are more explained by the ro1e involvement variables to the 
sex variab1e. 
( 15) 
